




A Remark to Eventive Construction 




































(6) The fact that 1 thought it merely filled 
me with terror. 
(7)は次の(8)，(9)の解釈が可能である白
(7) A patient delayed me. 
(8) A patient tried to delay me successfuIly. 
(日) The fact that th巴rewas a patient delayed 






帥 Strangersfrightened my dog. 
(1l) Strangers frightened my dog by throwing 
stones and doing something. 
帥 Thefact that there wer巴 strangers
frightened my dog.=As there were 
strangers， my dog was frightened 
上記(6)，(9)，制は当然であるが，特に(1)，(7)，帥のよう
に外見とは「モノ」を表わす表現であるのに，その意味






















いて， S+P (that-c1auseなど)よりも M+N (修飾
語+名詞)を愛好する傾向がある.















M He was scared at the whiteness of her 
face 




M He was scared at her white face. 
紛のように元来の主辞を中核語にした名詞化表現を主辞











(17) her face was white":::':"':多 therewas her white 
ド吸収、
face 
her white face 
制はこのような2種の過程を図示したものであるが，。暗






eventive construction と呼ぴ， 1"モノ」を表わす「モ
ノJ表現を non-eventiveconstructionと呼ぶ. her 
white faceは non-eventiveな解釈においては，その
表層に近い意味をもち問題はないが， eventiveな解釈





3. Exi目lentialeven色iveと non-existentialeventive 
ζ乙ではまず，主辞吸収による eventiveconstruc-
tionの基底構造を考えてみよう.
ωStrangers ftightened my dog. 
MJ Strangers frightened my dog by throwing 
stones and doing something. 
制 Thefact that there were strangers 










Eventive Construction 考 33 
自31 NP1→ Det十N




there beおよび existとなって残る.同様に EVENT







自51 The dr巴ssed-uplady surprised me 
聞は次の凶， (27)， (2閣の意味をもち，それぞれ(仰の the
dressed-up ladyの部分は凶，側， (31のような書き換
え規則に適応される.
白61 The dressed-up lady surprised me 
purposely， 
田町 The fact that there was a dressed-up 
lady surprised me， 
白日 The fact that the lady was dr巴ssed-up
surprised m巴.
自91 NP-ート Det+ Adj十 N




日1 NP1 ーー ト EVENT十S
S 一;，.NP2十VP
NP2ーー テ Det十N
VP -→ be+Adj 
それで闘の基底構造は悶， (3)， (3却になる.
(321 [ [the] [dressed-upJ [lady] ] 
Det Adj N NP 
間 [EVENT[l [the] [dressed-up] [ladyJ ] 
Det Adj N NP2 
[EXIST] ] J 
VP S NP1 
(341 [EVENT [[ [the] [ladyJ ] [be 
Det N NP2 
[dressed-up] ] ] ] 
Adj VP S NPl 






















倒 1met an intelligent man at the party固








(3引 1met a bachelor at the party. 
















Gl~ The rock is now a pile of dust. 











ろう.。3) ( NP一一O)>Det+one+S 
I S →ー Det+one+Aux+be+predicate
nominal 
制において， iDet + oneJが消去されないで残るとす
ると， the; one， the thing， someone， somethingな
どの不定代名詞が挿入される.











x Aux he predicate nominal 
紛は帥の treediagramである.
5. Eventive eonstruetionの基底構造




















.x • '52 EXI ST 
/ .... NP; 
I ^ /介..... 
Aux' be predicate nominal 
それでは具体的な文として納を考察してみよう.






J パ~十xbe predicate …lal 
Past strangers 
紛の構造lζ同一主語消去変形，および be消去変形がか
かり， ωの strangersが派生される. 制の構造にもっ
とも近い表現は制である.










x Aux be predlCate. nommal 
Past st，angers 
ωの派生順序および使用される変形は帥が示している.
車場 1. [EVENT [x [x be strd.ngers] EXIST] ] 
S SNP 
2. lEVENT [strangers EXIST] ] 
3. [EVENT [strangers] ] 
S NP 








Eventive Cohstruction 考 35 
次l乙倒のように名詞句が「形容詞+名詞」からなる文の
基底構造を検討してみよう.この場合には non-
巴ventive，existential eventive， non-existential 
ev巴ntive の3通りの解釈が可能であることはすでに述
べたところであるー






















the lady NFfb 
thé"合~.~




ぷ fV Jく¥ 倒は闘の構造をそのまま表層iこ移した表現である。
the lady NpfvP2 倒 Thefact that someone who was the lady 
tlfdv /↑~ who was dress叶 up出批dsurprised me 
Aux be predic 
i ν| 倒の構造は帥が示す順序によって，倒の文に派生され
past dressed-up る




開 1.[x [x be [the lady[the lady be dressed-
up] ] J J 
SNPSNP 
2. [x [x be [the lady be dressed-up] ] ] 
S SNP 
3. [x [x be the dressed-up ladyJ ] 








(60) 1. [EVENT [x [x be lady [the lady be 
dressed-up] ] ] EXIST] ] 
S NP S S NP 
2. [EVENT [x [x b巴 [thelady be dressed 
upJ ] EXIST] ] 
S S S NP 








5. [EVENT[the dressed-up lady] ] 
NP NP 









る.すでに述べたように， ωの non-existential 
eventiveの解釈は制になる.

















帥1.[EVENT [x [.X be [the lady [the lady 
be dressed-up] ] ] EXIST] J 
2. [EVENT [x [x be [the lady be 
dressed-upJ J EXIST ] ] 
3. [EVENT [x [x be [the lady be 
dressed-upJ ] ] ] 
4. [EVENT [the lady be dressed-up]ユ
5. [the lady be dressed-upJ 























附 herface was white _____:_今 therewas her white 
l賓辞吸収 、反 face 
her white face 
制において herface was whiteがこ乙での non-
existential eventive に， there was her white face 
が existentialeventive に相当するものであるが，
there was her white faceはherface was whiteか

























倒 Thefact that 1 thought it merely filled 






側 Themere thing that 1 thought filled 
me with terror. 






のみを含み， e~の non-eventive は含んでいない.同
様に次の帥，帥は，それぞれ Gerundivenominal11， 
Mixed form12， (Action nominal18)と呼ばれ，
Fraser (1970)によれば，帥はfactを，帥は manner
を表わしている.。'Q His drawing the pictuve rapidly pleased 
her 
帥 Therapid drawing of the picture is not 
so easy. 
帥はもちろんのこと，伺も本稿でのeventiveconstruc-




ωFlood prohably cause the greatest loss of 
Jザe.(結果〉
帥 Hisarrival wilI be late. (時間)
帥 Hisintelligence pleases me. (程度，事笑)
帥 Thecommonest form of forgeげ'ulness，
1 suppose， occurs in the manner of 
posting letters. (様態)
帥 1had better explain our use of the 
manual alphabet. (方法)
本論に戻ると，制，伺t乙関して，伺の non-eventive
な解釈については， Chomsky (1970) をはじめ，
Fraser (1970)その他 Newmeyer (1971) ， Wasow 
and Roeper (1972) ，も触れていない.
伺 Hisdrawing was wonderful. 
仰はeventiveの意味，すなわち Gerundivemominal 








V~ The fact that he knew it surprised me. 
また，この場合，例のように「コト」の意味上の下位分
類である程度も表わす.
紛 Theextent that he~knew it surprised me. 
一方 non-eventiveの場合には帥に近い基底構造をも
っている.









(Derined nominal， Gerundive nominal， 
Mixed form)のことである.
3. Nominalizationのうち， Gerundive 
nominalは基本的には fact(event) ， 












~ The mere thought fi1ed me with terror. 
~ His knowledge of it surprised me. 
また例の文において，乙の itは紛，紛の両方の意味を
有し， ζれらは non-eventive，eventive と平行的で
ある.
制 A: He has a nice camera. B: 1 know it. 
紛 thenice camera. 














制 Thedirectness of this confused him. 
倒 ※この率直さは彼をろうばいさせた.



























側 Themere thought filled me with tetror. 
開 Hisknow1edge of it surprised me. 
申。納の non-eventiveな意味において問題はないので，
eventiveの場合について考えてみる.申。，仰について



































Underlying Structures of Noun Phrases -




















Eventive Construction 考 39 
別の概念を表わすのに，既に導入しているので，
eventiveという用語を採用した.
5. 毛利 (1962)， P. 201. 
6. 毛利(1962)， P. 200. 
7. 毛利(1962) • P. 208. 
8園 Bach(1968) ， Langendoen (1970) • Rosen-
baumn (1967)， Lakoff (1965) ， McCawley 
(1970)など.
9. この文の mydogも名詞句であるので， the one 







11. Chomsky (1970) • 
12. Chomsky (1970) . 







(3) 1 know what he knows. 
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